







Social Outcome Characteristics of Japan and Other Countries as Indicated  





The Programme for the International Assessment of Adult Competencies (henceforth PIAAC) 
aims to directly measure adult skill proficiency in the areas of literacy, numeracy and problem solv-
ing in technology-rich environments, areas that are generally classified as cognitive competencies 
(or cognitive skills).  
Elements such as interpersonal trust, political self-efficacy and volunteering are not included in 
the direct-assessment components. However, PIAAC attempts to obtain a general picture of these 
elements through items in the background questionnaire, since these are important components of 
social outcomes.  
Focusing on five components of social outcomes, namely interpersonal trust, political self-efficacy, 
volunteering, health status and intellectual curiosity, this article aims to identify the characteristics of 
Japan and other countries in relation to these elements. For this purpose, data gained from the back-
ground questionnaire of PIAAC was used. In addition, the article provides some suggestions that can 
be beneficial to Japanese education policies.   
This article uses the data from 23 countries or regions (out of 24 that participated in the question-
naire), excluding Australia, which does not allow the secondary use of the data. Although only peo-
ple from Flanders participated in the Belgian survey, and people from England and Northern Ireland 
in the UK survey, the article uses ‘Belgium’ and ‘UK’ in its text and diagrams. As for Russia, resi-



































  「非常に同意できる」＝0点 
  「同意できる」＝1点 
  「どちらでもない」＝2点 
  「同意できない」＝3点 






















































全く同意できない 同意できない どちらでもない 同意できる 非常に同意できる
出所：PIAAC  
注：１．「 けないと他人は私を利用する。」という問に対する回答につ て、 全く同意できない」及び「同意できない」を合計した
割合が多い順に上から国を並べている。 
  ２．無回答者がいるため、合計は 100％にならない。 
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国際成人力調査が示す日本及び諸外国の社会的アウトカムの特徴 
 77  






  「非常に同意できる」＝0点 
  「同意できる」＝1点 
  「どちらでもない」＝2点 
  「同意できない」＝3点 









































  ２．無回答者がいるため、合計は 100％にならない。 
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  「まったくない」＝0点 
  「月に 1回未満」＝1点 
  「月に 1回以上、週に 1回未満」＝2点 
  「少なくとも週に 1回以上。ただし、毎日ではない」＝3点 



































毎日 週に1回以上 月に1回以上 月に1回未満 まったくない
出所：PIAACデータ 
注：１．「この 1年間に、あなたはどれぐらい頻繁にボランティアの仕事をしましたか。慈善事業や政党、労働組合、その他非営利団体の
ための無報酬の仕事も含めてください。」という問に対する回答について、「毎日」「週に 1回以上」「月に 1回以上」「月に 1回未満」
を合計した割合が多い順に上から国を並べている。 
  ２．無回答者がいるため、合計は 100％にならない。 
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  「悪い」＝0点 
  「どちらともいえない」＝1点 
  「良い」＝2点 
  「大変良い」＝3点 









































  ２．無回答者がいるため、合計は 100％にならない。カナダは有効回答が得られていない。 
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  「全く当てはまらない」＝0点 
  「ほとんど当てはまらない」＝1点 
  「ある程度当てはまる」＝2点 
  「当てはまる」＝3点 









































  ２．無回答者がいるため、合計は 100％にならない。 
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では便宜的に、それぞれの指標が高い順に 1位から 8位の国を「上位」、9位から 15位の国を「中
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図表 6-1 対人信頼感、政治的自己効力感、知的好奇心の国際比較（指標の高い順） 
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の実態とその長期的変化に関する調査研究報告書」第 2部第 5章。 
